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――「グリッド」と「五点形」を通して――
















































































































































































学のロマンス』The Romance of Natural History（1860年）、ヘンリー・ウォルター・ベイ



































































































































通して自然の神を仰ぎ見よ」Nature magnified by Herself, or, Natureʼs Marvels




























































1995年 Die Ringe des Saturn『土星の環』




図版１ W. G. Sebald, Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt, Eichborn, 1995[2008], S.196.
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１ 散文フィクションと称される、Schwindel.Gefühle.『目眩まし』（1990年）、Die Ausgewanderten














５ Sebald, Die Ringe des Saturn, Eichborn, 1995[2008], S.11（邦訳８頁）. 下線強調は筆者。


















で無意識に結合しているのかもしれない（vgl. W. G. Sebald, Luftkrieg und Literatur, Fischer, 2001





」（Sebald, Die Ringe des Saturn, S.339（邦訳257頁）.）に顕れて
いる。
−（50）−
８ Sebald, Die Ringe des Saturn, S.25（邦訳21頁）.









も異色なのはコンゴ生まれの洋鵡「ヨウム Ps. erithacus L.」の標本で、追悼文が添えられている。
「性質温厚」「人間とも話し」「移民先のウェールズで六十六歳の高齢でみまかった」と追悼文に書かれ










だいた。（W. G. Sebald,„Jʼaurais voulu que ce lac eût été lʼOcéan. Anläßlich eines Besuchs auf der St.
Petersinsel“, Logis in einem Landhaus, Hanser, 1998[Fischer, 2000, S.43-74.].）






























河の博物学者』（平凡社，1996年）33，57，143，165-166，380-381頁参照。原著 The Naturalist on the
River Amazons. A record of adventures, habits of animals, sketches of Brazilian and Indian life, and
aspects of nature under the Equator, during eleven years of travel, 2 vol., John Murray, 1863.
19 Sebald, Die Ringe des Saturn, S.340（邦訳257頁）.

































照。Carol Armstrong, “A Scene in a Library: The first photographically illustrated Book”, Scenes in a





29 William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature. anniversary facsimile, Larry Schaaf(ed.), Hans P.
Kraus, Jr., 1989, Introductory Remarks, unpaginated（トルボット『自然の鉛筆』（1844-1846年）緒言）.
30 バッチェンは19世紀初頭の様々な文化的枠組みからこの『格子窓』にアプローチしている。





１章冒頭に有名な「時計の比喩」が出てくる。William Paley, Natural Theology. Or evidences of the
existence and attributes of the Deity, collected from the appearances of Nature; to which is added Botanical





る。Douglas R. Nickel, “Talbotʼs Natural Magic”, History of Photography, vol.26, no.2, 2002, pp.132-140.
35 Larry J. Schaaf (ed.), Records of the Dawn of Photography. Talbot’s Notebooks P&Q, Cambridge
University Press, 1996, p.35.






38 vgl. Sebald, Luftkrieg und Literatur, S.72-73（邦訳63頁）.
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